



















































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　thinks
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　is　in　a　kind　of　extraposition，　its　syntactical　connexion　with　the
　　 　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　His　analysis　seems　more　sensible．　The　pre－
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　the　resumptive
　than　in　the　case　of　juxtaposition，　as　in　T乃夕　6夕o’乃θ夕，　％λθグρ　ゴs　乃θ　クωz〃～




　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　ar 　sep rated　by　an
’　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　pronoun　for　clarity，s
　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　 　euncerta n　gramma ical　role　of
　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　admits　the　dubiousness
　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　though　he　sticks　to　caUing　it　a　subj㏄t．　He　says：






























































































































































































　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　its　subject　is　separated
　　　　　　　the　clause　in　which　the　resumptive　pronoun㏄curs　by　the　redu鍵
SUMMARY
　　2．47．As　for　the　contextual　supPression　it　may　be　said　that　a　sublect　of　a　finite
verb　of　the　main　clause　can　be　suppressed　if　undeerstood　frqm　the　preceding　expres－
sions．　In　the　same　way　understanding　the　subject　from　the　preceding　expressions　is
almost　a　rule　with　regard　to　the　participial　construction（see§§2．15（a），17）．　In　other
words　unless　the　subj㏄t　of　the　participle　is　understood　from　the　preceding　expressions
the　expression　is　a　general　rule（see§§2．43－4）．　Examples　in　which　the　subject　is
inferred　from　the　expression　that　follows　the　participle　are　few　and　far　between，　as
in：
　　　　　　　　（Meg）At　last△hauing　well　refresht批物sθ’％εs，　she　sets　her　siluer　whistle　to　her　mouth，
　　　　　　　　and　calles　her　maid　to　cleare　the　boord（GC1143．14－6）
Genera11y　a　suppressed　subject　of　the　participle　is　understood　from　the　preceding　expres
sions　even　when　the　common　subj㏄t　is　before　the　6nite　verb，　as　in：
　　　　　　　　At　which　words」F7（卿πcθentred　with　a　glas：and△powring　it　out　into　the　glasse，3加
　　　　　　　　extolled　the　colour，　saying．．．　and　therewitha11△drinking　it　off，　s乃e　said　it　drinks　very
　　　　　　　dead　（GC1　128．9－12）
It　may　be　said　that　generally　Deloney　consciously　avoids　keeping　the　subj㏄t　of　a　verb
in　suspense．　Between　the　expression　of　the　subject　as　soon　as　possible　and　the　sup－
pression　of　the　subject　when　inferred　from　the　preceding　expressions　a　curious　com－
promise　is　manifested　in　theψo〃o伽o％construction　in　which　a　word　or　words　of
the丘rst　clause　also　belongs　to　the　second　as　a　subject．
　　2．48．　The　two吟positioned　subject　is　a　divided　expression　of　a　single　unit　of　idea
by　means　of　repetition（cf．‘夕o％are　welcomeθ〃θηα％！　with＊‘θ〃θプタo％θげ夕o％is
welcome．，）．　The　eff㏄ts　of　expressing　a　single　idea　in　two　positions　may　be　sum一
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marily　shown　as　follows：
　　（1）　The　type　by　reduplication　adds　no　new　information　but　emphasizes　the　subj㏄t．
（2）The　type　by　supplementation　clarifies　the　meaning　of　the　pre－member　of　the
subject　by　the　additional　expression　in　apposition，　sometimes　from　a　kind　of　after・
thought．（3）The　type　by　resumption　adds　no　new　information，　but　achieves　a　gram頃
matical　rule　for　the　subj㏄t　to　be　placed　in　juxtaposition　with　the　verb．　For　instance，
although　a　subject　before　the　participial　group　can　be　at　once　the　subj㏄t　of　the　finite
verb，　another　expression　of　subj㏄t　before　the　6nite　verb　by　means　of　a　resumptive
pronoun　does　not　violate　but　rather　fulfills　the　normal　word－order　of　subj㏄t＋verb．
As　long　as　we　are　satis丘ed　with　the　appellation　of　pleonastic　subj㏄t，　perhaps　we
shall　not　dir㏄t　the　eyes　to　this　consistent　grammatical　logic，　as　distinct　from　that　of
orderly　rational　thinking．
　　2．舶．　To　sum　up，　the　two　extreme　phenomena　of　the　suppression　and　the　re－
expression　by　the　resumptive　pronoun　are　suggestive　in　formulating　the　principle　of
the　syntax　of　the　subj㏄t　in　Deloney’s　English．　Understanding　a　subj㏄t　from　the
preceding　expressions　and　placing　a　resumptive　pronoun　immediately　before　or　after
the　verb　may　only　be　variant　phenomena　revealing　the　general　principle　for　the
subj㏄t　to　be　expressed　in　juxtaposition　with　the　6rst　verb　whether　it　is　a　finite　verb
or　a　present　participle．
